
































































Session 1 : Development of Corporations in Northeast Asia － Korea
Moderator : Sung-Dong Oh (Chosun Univ.)
(1) The Effect of Dong Wha Pharmaceutical Company to Business Administration
in Korea Kun-Hee Lee (Ewha Womans Univ.)
Discussants : Han-Soo Han (Kyunghee Univ.)
(2) A Study of the Reorganization of the Japanese Pharmaceutical Distribution
System since the 1990s Ilsun Son (Japan Business History Institute)
Discussants : Sung-Je Cho (Global Agriculture Policy Institute)
(3) The Formation Process of Korea’s Export-oriented Industrialization Policy in
the early 1960s Sang-Oh Choi (Seoul National Univ.)
Discussants : Myung-Hwi Lee (Ewha Womans Univ.)
(4) Labor-Management Partnership and Company Competitiveness
Deog-Ro Lee (Seowon Univ.)
Discussants : Do-Won Suh (Chungbuk National Univ.)
同族企業の所有と経営の継承 －３－
(5) An Exploratory Study on Comparative Analysis of the Times Regarding
Development Process and Features of the Intern Employee System of Korean
Enterprises Jong-Gu Lee (KyungHee Univ.)
Pyung-Kee Kim (Chungbuk National Univ.)
Discussants : Deog-Ro Lee (Seowon Univ.)
(6) The Holding Company System in the Korean Chaebol : With a Special Refer-
ence to Three Major Chaebols - LG, GS, and LS
Dong-Woon Kim (Dong-Eui Univ.)
Discussants : Moon-Seok Seo (Dankook Univ.)
(7) Cooperation of the Government and Business Associations in the Korean Cot-
ton Industry, 1950‐70 Park, Sub (Inje Univ.)
Discussants : An-Ki Joung (Korea Univ.)
Session 2 : Development of Corporations in Northeast Asia － Japan & China
Moderator : Sing-Young Lee (Dongkuk Univ.)
(1) The Technological Choices in the Rise of the Meiji Cotton-Spinning Industry,
1860s‐1900 Eugene K. Choi (Hitotsubashi Univ.)
Discussants : Jin-Sung Chung (Korea National Open Univ.)
(2) Management Rationalization and ‘Job Organization’s Reform’ : A Case Study
of the Showadenko Company in Japan, 1949‐62
Jae-Won Sun (Pyongtaek Univ.)
(3) Rethinking on the Toyota’s Innovational Activity in the Initial Phase
Inman YEO (Kangnung Univ.)
Discussants : Kwon-Hyung Lee (Incheon Development Institute)
(4) An Analysis of Historical Formation of Wenzhou Merchants and Private Econ-
omy in Zhejiang Province, China : Focused on Historical Institutionalism
Sang-Bin Lee・Dae-Woo Cho (Chungnam National Univ.)
Discussants : Tae-Myoung Kim (Semyung Univ.)
－４－ 日本経大論集 第４０巻 第１号
Session 3 : Succession of Management and Ownership of Corporations in North-
east Asia
Greeting Address : Prof. Kwang-Joo Lee
(President, The Korean Academy of Business Historians, Dankook Univ.)
Congratulatory Address : Prof. YUZAWA Takeshi
(Chairman, Business History Society of Japan, Gakushuin Univ.)
Part 1 : Succession of Management and Ownership of Corporations in Korea and
China
Moderator : Young-Rai Kim (Chungnam National Univ.)
SHIMOTANI Masahiro (Fukui Prefectural Univ.)
(1) The Succession Implementation Context of Family Business : The Compo-
nents and Their Antecedents
Induk Suh (Yeungnam Univ.)
Discussants : YOSHITSUGU Keiji (Fukuoka University of Economics)
Woong-Ho Lee (Jinju National Univ.)
(2) MOT Approach for the Problems on the Corporate Group Management and the
Family Succession : The Particularity and Dilemma of Korean Firm in the
Globalization Era Seunghwan Ku (Kyoto Sangyo Univ.)
Dicussants : YANAGIMACHI Isao (Keio Univ.)
Dal-Ho Lim (Chungbuk National Univ.)
(3) A Study on Transferring Power Model in Chinese Family Business
Mie Jung Kim (Kyunghee Univ.)
Discussants : NAKAMURA Miyuki (Soka Univ.)
Part 2 : Succession of Management and Ownership of Corporations in Japan
Moderator : Won-Woo Lee (Soongsil Univ.)
SUZUKI Toshio (Tohoku Univ.)
同族企業の所有と経営の継承 －５－
(1) The Problem of Successors in the Japanese Pharmaceutical Industry : The
Case of Kunio Takeda, Former President of Takeda Pharmaceutical Company
Julia YONGUE (Hosei Univ.)
Discussants : Son Ilsun (Japan Business History Institute)
Tae-Soo Ryu (Hanyang Univ.)
(2) A Study of the Change of Top Executive : The Case of Toyota
SHINOMIYA Masachika (Kanto Gakuin Univ.)
Discussants : HASEGAWA Naoya (Yamanashi Univ.)
Inman YEO (Kangnung Univ.)
(3) The Problems of Successors in the Japanese Distribution Companies :
A Comparative Study of Daiei, Ito Yokado and Jusco
KAWABE Nobuo (Waseda Univ.)
Discussants : IKUSHIMA Jun (Yokohama City Univ.)
(4) A Comparative Study of Toyota Motor Company and Honda Motor Company
in the Succession Pattern of Management Rights
Wesuck Lim (Kyungwon Univ.)
Discussants : KOBAYASHI Hiroshi (Daito Bunka Univ.)
Jeong Pyo Choi (Konkuk Univ.)
Part 3 : General Discussions
Moderator : Won-Woo Lee (Soongsil Univ.)
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またシンポジウムのテーマの継承問題等、広範な視点からの研究報告が行わ
れている。
報告の中で、Induk Suh (Yeungnam Univ.), The Succession Implementation







おいても Family Business は企業数の９２％、賃金支払量の６５％、仕事創出
（Job Creation）の７８％、GDPの５０％、フォーチュン５００社の企業数の３７％を
占めていると述べている(6)。
また、Seunghwan KU (Kyoto Sangyo Univ.), MOT Approach for the Problems
on the Corporate Group Management and the Family Succession : The Particular-

















































国・地域 企業数 分散所有型企業 家族所有型企業 その他
韓国 ３４５ ４３．２ ４８．４ ８．４
香港 ３３０ ７．０ ６６．７ ２６．３
台湾 １４１ ２６．２ ４８．２ ２５．６
フィリピン １２０ １９．２ ４４．６ ３６．２
タイ １６７ ６．６ ６１．６ ３１．８
マレーシア ２３８ １０．３ ６７．２ ２２．５
シンガポール ２２１ ５．４ ５５．４ ３９．２
インドネシア １７８ ５．１ ７１．５ ２３．４
日本 １，２４０ ７９．８ ９．７ １０．５
フランス ６０７ １４．０ ６４．８ ２１．２
ドイツ ７０４ １０．４ ６４．６ ２５．０
イタリア ２０８ １３．０ ５９．６ ２７．４
スペイン ６３２ ２６．４ ５５．８ １７．８
イギリス １，５８９ ６８．１ １９．９ １２．０
出所：末廣昭『ファミリービジネス論』名古屋大学出版会、２００６年、１０頁。
原資料（１）：アジア各国について、Stijn Claessens, Simeon Djankov and Larry H. Lang
(CDL), “Who Controls East Asian Corporations?” World Bank Policy Research
Working Paper No.2054, February, 1999.
（２）：ヨーロッパ各国について、M. Faccio and Larry Lang, “Separation of Owner-
ship and Control : An Analysis of Ultimate Ownership in France, Italy, Spain
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が、経営幹部（Executives）または大株主として取締役会に加わっている」









































































































































































































































































































































































































一族持株比率＝０ １，０３４ ４６ １，０８０
０＜一族持株比率＜５ ５７ １３１ １８８
５＜＝一族持株比率＜１０ ３０ １２５ １５５
１０＜＝一族持株比率＜２０ ２６ １７３ １９９
２０＜＝一族持株比率 １２ １８４ １９６
合 計 １，１５９ ６５９ １，８１８
一族が最大株主 ３８ ４２３ ４６１
出所：齋藤卓爾「日本のファミリー企業」宮島英昭編『企業統治分析のフロン
ティア』、２００８年、１５２頁。







































































































経 営 者 企 業 市場からの退場
創 業 者 企 業 同族継承企業 経 営 者 企 業 市場からの退場
市場からの退場 市場からの退場
出所：筆者作成





３ The Korean Academy of Business Historians, International Symposium & CEO Award of
Korean Academy of Business Historians : Succession of Management and Ownership of





５ The Korean Academy of Business Historians, International Symposium & CEO Award of
Korean Academy of Business Historians : Succession of Management and Ownership of







所有 創業者 所有 創業者一族 所有 所有分散




















済研究所、2004年（第 5章、第 6章、第 7章、第 8章、第 9章）。星野妙子・末廣昭
編『ファミリービジネスのトップマネジメント－アジアとラテンアメリカにおける企
業経営』岩波書店、2006年（第 4章、第 5章、第 6章）。
１１ Danny Miller and Isabel Le Breton-Miller, Managing for the Long Run , Harvard Business
School Press. 2005, p．3. 斉藤裕一訳『同族経営はなぜ強いのか？』ランダムハウス講
談社、2005年、15頁。
１２ Ibid , p.3. 同上訳書、15頁。
１３ Kelin E. Gersick, John A. Davis, Marion McCollom Hampton and Ivan Lansberg, Genera-
tion to Generation : Life Cycles of the Family Business , Harvard Business School Press,
1997, p.2. 岡田康司監訳、犬飼みずほ訳『オーナー経営の存続と継承』流通科学大学
出版、1999年、8頁。
１４ Danny Miller and Isabel Le Breton-Miller, p.2. 邦訳書、13頁。
１５ 「かつて精神分析学のジークムント・フロイトは、完全なる人生を送る秘訣は何かと
問われた時、三つの言葉でそれに答えた。「Lieben und arbeiten」（to love and to work）
「愛することと働くこと」である。大多数の人々にとって人生において最も二つの重
要な事柄は、家族と仕事である。すなわち、それは家族と仕事の両者が結合した組織
体の具体的な存在であり、同族の事業経営体である」。Kelin E. Gersick, John A. Davis,
Marion McCollom Hampton and Ivan Lansberg, Generation to Generation : Life Cycles of












ラー・ジュニアに依拠する。Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand : The Managerial
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と子供、娘婿等が当該企業に入社し、経営に参加する場合が多い。
１８ Kelin E. Gersick, John A. Davis, Marion McCollom Hampton and Ivan Lansberg, Genera-
tion to Generation : Life Cycles of the Family Business , pp.1‐5. 邦訳書、6‐13頁を参照。
１９ 大月博司・高橋正泰『経営学－理論と体系』同文舘、1986年、69‐70頁。
２０ Adolf A. Berle, Jr. and Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property,
The Macmillan Company, 1932, pp.69‐70. 北島忠男訳『近代株式会社と私有財産』文雅
堂銀行研究社、昭和 33年、88‐89頁。





２３ TNEC (Temporary National Economic Committee), Investigation of Concentration of Eco-
nomic Power, Monograph No.29, “The Distribution of Ownership in the 200 Largest Nonfi-
nancial Corporations”, 1940, pp.99‐100.
２４ David M. Kotz, Bank Control of Large Corporations in the United States, University of

























４０ 前掲高橋・床谷・棚村『民法 7親族・相続、第 2版』、145‐147頁。前掲有地『新版
家族法概論』、151頁。前掲内田『民法Ⅳ［補訂版］親族・相続』、249頁。











































６５ 齋藤卓爾「ファミリー企業の利益率に関する実証研究」早稲田大学 21世紀 COE総合
研究所『企業と法創造「知的財産法制研究Ⅱ」』7号、2006年、172頁。
６６ 前掲齋藤「日本のファミリー企業」、153頁。
６７ 同上、152頁。
６８ 同上、156頁。
６９ 前掲齋藤「ファミリー企業の利益率に関する実証研究」、184頁。
７０ 吉村典久『日本の企業統治－神話と実態』NTT出版、2007年、198‐201頁。
同族企業の所有と経営の継承 －３３－
